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SRS-18では、ここ 2 、 3 日に経験した感情や
行動の状態について、「全くちがう（ 1 点）」から

































































（r = -.14，p < .05）、および、クリシンの「不偏性」
「決断力」との間にそれぞれ有意な負の相関があ
り（順に；r = -.20，p < .01；r = -.26，p < .01）、 
「不機嫌・怒り」はクリシンの「不偏性」との間





点型」はクリシンの「探究心（r = .35，p < .01）」 
「証拠の重視（r = .22，p < .01）」「決断力（r = .18，
p < .01）」といずれも有意な正の相関が見られた。
「情動焦点型」では「探究心」とは有意な相関が
見られたが（r = .29，p < .01）、「不偏性」「決断力」
については有意傾向であった（順に；r = .18，


















01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 M SD α
コーピング尺度
　01　問題焦点型 － 18.18 4.64 .55
　02　情動焦点型 .247** － 12.20 3.19 .59
　03　回避・逃避型 -.039 .269** － 23.32 5.41 .69
クリシン志向性
　04　探究心 .351** .294** -.086 － 43.62 7.44 .74
　05　証拠の重視 .218** .088 .062 .354** － 26.37 7.46 .58
　06　不偏性 .068 .177* .056 .480** .474** － 34.20 5.76 .78
　07　決断力 .181** .166* -.004 .409** .216** .385** － 18.92 4.32 .71
　08　脱軽信 .037 -.071 -.118 .298** .208** .239** .116 － 14.11 4.43 .40
ストレス反応
　09　抑うつ・不安 -.023 -.122 -.098 .124 .124 -.076 -.111 .058 － 13.27 5.09 .89
　10　不機嫌・怒り .059 -.081 -.057 .084 .084 -.235** -.068 .020 .747** － 12.26 4.92 .90
　11　無気力 -.084 -.141* -.065 -.010 -.010 -.197** -.258** -.040 .769** .646** － 13.60 4.69 .86















= .31，p < .001，証拠の重視の高さ：β= .18，p 
< .05，不偏性の低さ：β= -.22，p < .05，決断力
の低さ：β= -.17，p < .05）が示され、また「不
機嫌・怒り」も 3 因子との関連（探究心の高さ：
β= .27，p < .01，証拠の重視の高さ：β= .18，p 
< .05，不偏性の低さ：β= -.42，p < .001）が示
された。さらに、「無気力」は、「探究心の高さ」 
（β= .24，p < .01）、「不偏性の低さ」（β= -.23，























軽信」を除き、 4 つのクリシン因子（「探究心（r 
= .44，p < .01）」「証拠の重視（r = .31，p < .01）」
「不偏性（r = .24，p < .05）」「決断力（r = .21，p < 
.05）」）と正の相関傾向が見られ、「情動焦点型」
についても、「探究心（r = .35，p < .01）」および「決
Table 2　ストレス反応に対するコーピングとクリシン志向性の影響
抑うつ・不安 不機嫌・怒り 無気力





　探究心 .310 3.540*** .271 3.125** .240 2.766**
　証拠の重視 .182 2.258* .175 2.207*
　不偏性 -.218 -2.475* -.417 -4.806*** -.234 -2.695**
　決断力 -.168 -2.173* -.250 -3.259***
　R2 .115 .138 .128
　調整済 R2 .087 .110 .101
　F 4.104*** 5.056*** 4.694***
注　表中のβは標準化係数である。　*** p < .001，　** p < .01，　* p < .05
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題焦点型」（探究心の高さ：β= .37，p < .01，証
拠の重視の高さ：β= .19，p < .10）および「情動
焦点型」に影響すること（探究心の高さ：β= .39，




低群（SD）n＝110 高群（SD）n＝84 t 値
コーピング尺度
　問題焦点型 18.25（4.77） 17.95（4.54） .43
　情動焦点型 12.50（3.13） 11.71（3.37） 1.66†
　回避・逃避型 23.75（4.77） 22.85（5.50） 1.18
クリシン志向性
　探究心 43.42（7.06） 43.70（7.86） - .26
　証拠の重視 26.22（5.60） 26.51（9.54） - .24
　不偏性 35.44（5.06） 32.71（5.97） 3.41***
　決断力 19.36（4.00） 18.31（4.55） 1.71†
　脱軽信 14.12（5.11） 13.89（3.48） .35




01 02 03 04 05 06 07 08
コーピング尺度
　01　問題焦点型 － .462* .021 .441** .307** .238* .212* -.060
　02　情動焦点型 -.025 － .155 .347** -.029 .116 .214* -.154
　03　回避・逃避型 -.025 .428** － -.061 .107 .094 .011 -.107
クリシン志向性
　04　探究心 .230* .239* -.050 － .390** .459** .376** .180
　05　証拠の重視 .145 .173 .097 .307** － .506** .180 .108
　06　不偏性 -.113 .213 .054 .494** .489** － .419** .138
　07　決断力 .124 .098 .037 .415** .197 .260* － .032
　08　脱軽信 .168 -.053 -.073 .452** .321* .355** .190 －
** p < .01，　* p < .05
クリティカルシンキング態度とストレスコーピング 121
究心の高さ：β= .35，p < .01，証拠の重視の高さ：






























β t β t
クリシン志向性
　探究心 .372 3.580** .392 3.630***




　調整済 R2 .191 .130
　F 7.257*** 4.936**
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